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Abstract
Kurume health promotion support shop application has been developed for Kurume-shi public health center. This
smartphone web application, which was released on May 1, 2017, can search and browse the health promotion support
shop. Additionally, this application includes functions for dietary and weight management. Users can search the health
promotion support shop by setting various conditions and can browse through the returned information. Further, the
user can view a map of the shop. This application uses open data of Kurume health promotion support shop published by
Kurume-city. Users can record their daily meal and weight information. Meal information can be recorded by selecting
from a list of food items. By recording the meal information, users can verify the balance of ingested calories and
nutrients using the radar chart generated by the application. Additionally, by recording weight information, the user can
check the variations in the calorie intake and weight using the line chart generated by the application.



























































以外の style 属性に“display : none;”を指定しておく．CSS において display : none;が指定された要素は表示されない
ため，最初に表示する画面のみが表示されることになる．
ユーザの操作に応じて画面の切り替えが必要な場合は，JavaScript によりそれまで表示していた要素の style 属性に





































地図画面は店舗の地図を表示する画面であるが，店舗の地図の表示にはGoogle My Map を利用している．本アプリ


















































































食塩量は一律に男性が8g 以下，女性が7g 以下とし，野菜量は一律に350g 以上としている．これらは本アプリ開発
の依頼元である久留米市保健所より指示された値である．







このグラフの描画にはD3．js を利用している（8）．D3．js は JavaScript によるデータの可視化のためのライブラリであ
り，BSDライセンスとなっている．
くるめ健康づくり応援店アプリの開発―156―


































Fig. 6 Menu of meal and
weight management
function
Fig. 7 Registration of basic
data































Fig. 10 Recording weight Fig. 12 Data management(a) Nutrient radar chart (b) Line chart of weight and
calorie
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